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長崎大学経済学部生の英語習熟度（1)
－二つの英語試験と TOEIC得点の観点から－
丸 山 真 純
Abstract
This article reports the results of two English tests administered to
the students of Economics in Nagasaki University: () Objective Place-
ment Test by Cambridge University Press and (2) G-TELP Level ．
The first test was taken by students in their second to fourth year of
study enrolled in“International Communication”class in ．The
second test examined English proficiency of all freshman students of
Nagasaki University in the general education English class“Compre-
hensive English II”in the second semester of ．Both tests consist-
ed of three parts of listening, reading (and vocabulary)，and grammar
(or language use)．The two test scores were then examined in terms of
corresponding TOEIC scores．As far as the two tests administered in
this study is concerned, the average TOEIC score of the students is be-
tween  and ．The scores in the two tests indicate that students'
English proficiency levels range diversely from very elementary/in-
troductory to pre-intermediate levels (approximately corresponding to
 through  in TOEIC)．


















2010年10月に実施された，Objective Placement Test（Cambridge University
Press）の結果であり（調査1），もう一つは，2011年２月に１年次生に全学
的に実施されたG-TELP（General Tests of English Language Proficiency)4
（レベル３）の経済学部生の結果である（調査２）。これらの二つの試験の
結果から，経済学部生の英語習熟度の実態や特徴を明らかにし，TOEIC







４ G-TELPは，TOEFL（Test of English as a Foreign Language）よりも広い層の学習者
を対象とするテストの開発を目指し，1980年代半ばに，米国サンディエゴ州立大学の
































1-5 1 Interchange Intro, first half
6-11 2 Interchange Intro, second half
12-17 3 Interchange Level 1，first half
18-23 4 Interchange Level 1，second half
24-30 5 Interchange Level 2，first half
31-36 6 Interchange Level 2，second half
37-42 7 Interchange Level 3，first half
43-49 8 Interchange Level 3，second half
50-55 9 Passages Level 1，first half
56-61 10 Passages Level 1，second half
62-68 11 Passages Level 2，first half








































６ つまり，OPTの総点の 1/7 をエクストラポイントとして加点した。





























表２ OPTの平均点10 （ ）は標準偏差
リスニング リーディング 文法・語法 総 点
（20点満点） （20点満点） （30点満点） （70点満点）
本 調 査
N＝105
12.3（3.0） 12.9（3.3） 19.4（4.1） 44.6（8.4）
茨城大学（2005）
N＝1,750

































して行う。図２は OPTを TOEIC IP得点換算した分布である。
TOEICは，その得点に応じて，A～Eのレベルに分けられる（表４参照）。
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表６ G-TELP結果20 （ ）は標準偏差；－は報告なし
文 法 リスニング 読解・語彙 総 点
本調査（長崎大学経済学部）
平成22年度（後期）N＝347
68.3（14.5） 64.6（13.0） 60.1（13.3） 193.1（31.0）
長崎大学全学部
平成22年度（後期）N＝1,560
66.4(－) 64.6(－) 57.1(－) 188.1(－)
全国
平成20年度（前期）N＝－
59.9（－） 41.0（－） 52.6（－） 153.4（－）
全国
平成20年度（後期）N＝－
64.9（－） 46.3（－） 50.7（－） 161.9（－）
鹿児島大学全学部
（20年度前期）N＝2,007
61.2（16.8） 41.6（10.6） 57.0（15.3） 159.8（33.1）
鹿児島大学全学部
（20年度後期）N＝1,832
67.8（17.2） 47.9（11.4） 54.9（14.9） 170.7（34.4）
鹿児島大学全学部
（平成21年度前期）N＝2,010
61.5（16.9） 42.2（10.3） 57.7（15.6） 161.3（33.1）
鹿児島大学法文学部
（平成20年度前期）N＝－
65.9（－） 42.8（－） 61.6（－） 169.1（－）
鹿児島大学法文学部
（平成20年度後期）N＝－







































G-TELP得点 100点以下 150点 200点 250点 300点
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